



























































1） IgSFについては、大堀(1988)、 大堀(2013) を参照
のこと。
2） 細胞接着分子については、宮坂(2000)、 エーデ





5） Wilson et al. (1999)
6） Mitchell, et al.(2015) http://www.uniprot.org/















































































8） Wu et al.(2006) 












































































































他の動物のProstaglandin F2 receptor negative 
regulatorと相同性が見られた。H3B6D8も
Igドメインを6個持ち、他の動物のPlatelet 
endothelial cell adhesion moleculeと 相 同 性 が
見られた。 H3B553はIgドメインを7個持っ
て お り、 他 の 動 物 のVascular cell afhesion 
protein 1 と相同性が見られた(38%)。 H3B0S4
はIgドメインを8個持っており、他の動物の
Immunoglobulin superfamily member 3 と相同性
が見られた。H3B0S4とH3AV69との類似度は
他の動物のImmunoglobulin superfamily member 
3 より低く、これはIgドメイン数の違いを示
していると推定された。なお、H3A374はKin 


























H3AI18 5 Kin of IRRE-like protein 1
H3A7J1 5 Myelin-associated glycoprotein
H3BA41 5 MUC18
H3AYA2 5 CD166
H3B5Z8 5 Platelet endothelial cell adhesion molecule(PECAM)
H3AY43 5 Basal cell adhesion molecule 
H3AV69 6 Immunoglobulin superfamily member 2
H3AT01 6 Prostaglandin F2 receptor negative regulator
H3B6D8 6 Platelet endothelial cell adhesion molecule
H3B553 7 Vascular cell adhesion protein 1 



























P05362 5 Intercellular adhesion molecule 1
P32942 5 Intercellular adhesion molecule 3
P20916 5 Myelin-associated glycoprotein
P43121 5 MUC18
Q13740 5 CD166
Q96J84 5 Kin of IRRE-like protein 1
Q6UWL6 5 Kin of IRRE-like protein 2
Q8IZU9 5 Kin of IRRE-like protein 3
Q96P31-2 5 Fc receptor-like protein 3
P50895 5 Basal cell adhesion molecule
P20273-2 5 B-cell receptor CD22
P20273-5 6 B-cell receptor CD22
P20273-3 6 B-cell receptor CD22
P16284 6 Platelet endothelial cell adhesion molecule
P19320-2 6 Vascular cell adhesion protein 1
P19320-3 6 Vascular cell adhesion protein 1
Q96P31 6 Fc receptor-like protein 3
Q9P2B2 6 Prostaglandin F2 receptor negative regulator 
P20273 7 B-cell receptor CD22
P19320 7 Vascular cell adhesion protein 1
Q93033 7 Immunoglobulin superfamily member 2
O75054 8 Immunoglobulin superfamily member 3
Q96RD9 8 Fc receptor-like protein 5
Q9UMF0 9 Intercellular adhesion molecule 5
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